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Development of a CASLAssembler 
Tsug1.出ikoKOGA
The pu叩oseofthis paper is to develop a CASL Assembler. We must learn assembly languages in order to 
understand ∞mputers. However， assembly languages are different eveηmachine， and抗 ISveη 出血cultto 
understand them al. From such reason， an imagin紅γcomputerCOMET and an assembly language CASL， 
which runs on it， were devised. An assembly language is very important for the programming education of an 
engineering department， therefore 1 have developed a CASL assembler for a class of students by C language. 
This program is veηuseful for studying of the principle of a computer. Visual C++6.0 was used to write this 
program. 













( 1 )基本命令 (23種類 :2言張)
LD ST LEA 
ADD SUB 
AND OR EOR 
CPA CPL SLA SRA SLL 
JPZ JMI ♂~Z JZE JMP 


























? ??????? OP 
OP 
GR， Address [， XRJ 


































































































































#0020 LOOP LD GRO，DATA，XRl ; calculationの例で示す
*/ 
/ Label n出ne (LOOP ) sourω 
//Operaton (LD ) sourω 
/ Address pa此(GRO，DATA，XR1 ) source 













//命令語のアドレス (0020 ) assemble 
H命令コード ( 10010008 ) assemble 
struct 
stluct 




















get_label(struct cおい， sho此， struct label_tableへ struct operation_tableへ
op_number(charへ structoperation_table六， short); 
check label(char *); 










set_Greg(charへ charへ charへ sho此);
short labels); 
set_Xreg(charへ charへ charへ sho此);
short set_address(charへ structlabel_table *， short， char大，
unsigned char conv(unsigned char *); 
short); 
sho此);
void assemble(struct casド， sho此， struct label_tableへ
void out_source_list(struct caslへ sho此);
sho此， struct operation_tableへ
void out_assemble_list(struct caslへ short);
void out_machine_list(struct casド， sho此);































Label table is as follows. 
Labels address 
( 1) EXl 0000 
(2)A 0008 




( 1) 0∞o EX1 START 
( 2) 0∞o LD GR1，A 
( 3) 0∞2 ADD GR1，B 
( 4) 0004 ST GR1，ANS 
( 5)0006 EXlT 
( 6) 0008 A DC 
( 7) 0009 B DC 
( 8) 0∞IA ANS DS 
( 9) OOOB END 
④ クロスアセンブルリストの出力
Assemble list is as follows. 0 errors detected 
< Soura list > 
EX1 START 
LD GR1，A 
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CASLアセンブラの作成
6) 0∞8 A DC 10 0008 0∞A 
7) 0009 B DC 20 0009 0014 
8) 0∞'A ANS DS 1 OOOA 0000 
9) 0∞B END OOOB 
(2)ラベル、アドレス部にエラーを含むプログラム (EX2.CAS)について
クロスアセンブルリストのみ出力
Assemble list is as follows. 3 errors detected. 
く Source list > [Adrs OpGX Adrs] 
1) 0∞o EX2 START 0000 
2)0000 LD GR1，A1 0000 1010 ???? 
>>> A1 :アドレス未定義
3)0002 ADD GR1，B 0002 20100009 
4)0004 ST GR1，ANS 0004 1110∞OA 
5) 0∞6 EXIT 0006 930000∞ 
6) 0008 1A DC 10 0008 0∞A 
>>> 1A :ラベル表記エラー(先頭の文字が英字でなし、)
7) 0∞9 B DC 20 0009 0014 
8) 0∞'A ANS DS 1 OOOA 0000 
9) 0∞B B DC 20 OOOB 0014 
>>> B :ラベルの二重定義
( 10) OOOC END OOOC 
(3)命令コードエラー、レジスタ指定エラーを含むプログラム (EX3.CAS)について
① ソースリストの出力
Source list is as follows. 
1) 0000 EX3 START 
2) 0000 IN DATA， LEN 
3) 0006 LD GR1，A 
4) 0008 LD GRβgl，A 
5) OOOA ADD GR5，B 
6) OOOC SUB GR1， B， XR15 
7) OOOE SUB GR1， B，XRβg2 
8) 0010 STR GR1，ANS 
9) 0012 ST GR1，ANS 
( 1ω0014 EXIT 
( 1) 0016 A DC 10 
( 12) 0017 B DC 20 
( 13) 0018 ANS DS 1 
( 14) 0019 LEN DS 1 
( 15) 001A DATA DS 4 
( 16) 001E END 
② エラーリストの出力
Error list is as follows. 


























5 errors detected. 
クロスアセンブルリストの出力
Assemble list is as follows. 

























( 1) 0012 
( 12) 0014 
( 13) 0016 
( 14) 0017 
( 15) 0018 ANS 
( 16) 0019 LEN 
( 17) 001A DATA 
( 18) 001B 
( 19) 001C 
( 20) 001D 
( 21) 001E 
90000000 
10100016 
0008 10?0 0016 
(言己号が間違っている)
OOOA 20?0 0017 
(番号が間違っている)
OOOC 211? 0017 
(番号が間違っている)









SUB GR1， B， XR15 
:指標レジスタ指定エラー
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